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Development of Business Continuity Plan for  
Efficient Expressway Operations Considering Various Risks: 
A Case Study on West Nippon Expressway Company 
Akira OKAMOTO 
Abstract 
Although Japan’s experience of disaster situations in the past led to stronger 
disaster prevention measures in Japan, death tolls in recent disasters have been severe, 
including at least 6,400 dead and missing as a result of the Great Hanshin Awaji 
Earthquake and some 20,000 as a result of the Great East Japan Earthquake, not to 
mention unprecedented damage. Moreover, Japan is forecast to have another massive 
earthquake along the Tokai, Tonankai, and Nankai regions of its Pacific coast in the 
early 21st century, and this is predicted to cause massive and complex damage to 
expressway function on a scale beyond existing projections.  
Expressways are susceptible to many risks such as earthquakes, tsunami, heavy 
rain and snow fall, as well as serious traffic accidents and infectious diseases. When 
these have occurred in the past, expressways have encountered many obstacles to their 
ability to function, such as traffic restrictions and suspension of operations. In these 
circumstances, it is an important social mission of expressway companies—which are 
the keepers of a vital infrastructure—to ensure their expressways run smoothly. 
Consequently, the need for improved business continuity capabilities and a 
comprehensive strategy has both become increasingly urgent. 
The International Organization for Standardization issued ISO 22301 on “social 
security business-continuity-management system - requirements” on May 15, 2012 and 
that standard has had some uptake among globalized economies and it became JISQ 
22302 on October 21 2013. Furthermore, Japanese public institutions issue various 
guidelines pertaining to business continuity. However individual businesses are left to 
build their business continuity management systems and compile system examinations 
in their own ways. 
There has been much research into business continuity for large, medium-sized 
and small enterprises, as well as “lifeline” enterprises. Moreover, the Hanshin 
Expressway, Metropolitan Expressway, East Nippon Expressway, and Central Nippon 
Expressway companies have formulated original business continuity plans. These 
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studies have mainly focused on what should be examined or considered at the time of 
compiling business continuity plans. Except for a series of related researches, they do 
not pay attention to operations and processes in times of disaster with the aim of 
ensuring optimal business continuity. 
For this reason, we developed a business continuity optimization procedure and 
compiled a comprehensive strategic plan to help improve business continuity 
capability. 
We undertook three researches studied. 
As a result of Study 1, we were able to develop tangible business impact analysis 
and risk assessment procedures in order to identify priority areas of disaster prevention 
measures. The West Nippon Expressway Company’s current risk phenomenon 
classification system and disaster prevention measures were systematically compiled 
and contain specific measures with high-priority areas identified. As the result, 
recovery measures are effective across the board and provide for cost-effective 
business continuity for expressways. It was also clearly shown that the preparation of 
effective disaster operation manuals is important for ensuring functional, organic 
recovery measures. 
Study 2, meanwhile, involved an analysis of disaster operation processes in order 
to make recovery operations function organically using as source material the 
enforcement rules of expressway companies pertaining to disaster prevention, which 
provide the disaster prevention criteria. An effective disaster operation manual was 
compiled, and provided concrete operation procedures. 
BFD (Business Flow Diagram) that serves as the operation process analysis used 
by Kashihara City, Nara Prefecture, and was refereed to expressway company disaster 
operations; the administration style and conditions are completely different from a 
local government as to area and scale. An effective disaster operation manual had been 
developed with verifying the validity of the procedure. 
In Study 3, an operation process-analysis procedure in which the CPM (Critical 
Path Method) was utilized in addition to BFD was developed in order to encourage 
cooperation between organizations, and the concept of time management was 
incorporated into operations in times of disaster and to optimize the disaster operation 
manual. Consequently, the dependency of organizations or important operations was 
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identified and the required resources clarified. 
These studies were compiled for the establishment of a business continuity 
management system. Business continuity management (ISO/JISQ 22301) and Incident 
Command System (ISO/JISQ 22320) are used for systemic improvement in business 
continuity capability, and for the purpose of establishing a unified crisis management 
system. Naturally, these follow international standards. 
Moreover, the operation process analyses involving both BFD and CPM have been 
conducted for business impact analysis and risk assessment in order to clarify the 
importance of recovery operations and to make recovery operations function 
organically. 
Consequently, effective disaster operation manuals have been created, which has 
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図 1．2 東海・東南海・南海地震 震度分布図[6] 
 
一方，国の地震調査研究推進本部が想定する東海・東南海地震の今後 30 年
間に発生する確率は，図 1．3に示すように 2009年 1月 1日の時点で 60～70%，
今後 50年以内で 90%程度以上である． 

























図 1．3 東海・東南海地震の発生確率分布 
 
表 1．1 時間差発生による課題 
パターン 影 響 課  題 
① 宝永型 
同時発生 
























































地震の比較では，浸水面積で 1.8倍の 1,015㎢，浸水域内の人口で 2.6倍の 163
万人，死者・行方不明者で 17倍の 32万人，建物被害(全壊棟数)で 18倍の 239
万棟となっている．また，2003年の東海・東南海・南海地震想定との比較では，


















図 1．4 南海トラフ巨大地震の震度の最大値の分布図[9] 
 































ト啓開，3月 15日：15ルート啓開)，第 3ステップでは 3月 18日に 国道 45号


























具体的には，「第 1編 総則」「第 2編 平常時からの取組み」「第 3編 災害の















































害応急復旧」を定めている．具体的には，「第 1編 総則」「第 2編 災害への備
え」「第 3編 防災訓練及び防災知識の普及」「第 4編 防災体制」「第 5編 応援
協力体制」「第 6編 非常参集」「第 7編 情報収集連絡体制」「第 8編 道路通行
規制」「第 9編 道路機能の確保等」「第 10編 東南海・南海地震への対応」「第





















































































































されており，英国の規格として公開された BS2599-1；2006[Business Continuity 
Management ． Code of Practice][47] ， BS2599-2 ； 2007[Business Continuity 
Management．Specification][48]，米国の全米消防協会(National Fire Protection 
Association)が大火災への対応として制定した NFPA 1600：2010[Standard on 
Disaster/Emergency Management and Business Continuity Programs][49]が有名であ
る． 
この様な中，グローバル化した経済活動における事業継続マネジメントの規
格について，ISO/TC223 において 2007 年から国際規格の策定の作業が開始さ
れ，ISO 22301；［Social Security Preparedness and Continuity Management System 
Requirements (社会セキュリティー事業継続マネジメントシステム-要求事項)］
[50]が 2012年 5月に発行され，2013年 10月 21日 JISQ 22301として JIS化され













































































































































































Breakdown Structure)，DFD(Data Flow Diagram)，ICS(Incident Command System)
の定義や内容について概説する． 























図 1．10 BFD業務サイクル図 
 






b) WBS (Work Breakdown Structure)  
WBSとは，業務を階層構造で整理し体系化したものである．本研究で作成し










d) ICS (Incident Command System)  
 ICSとは，FIRESCOPE(Firefighting Resources of California Organized for Potential 
Emergencies)から 1970年代に生まれ，1990 年代には様々な種類の災害やイベン
トでも利用される危機対応に対する標準的な一元的危機管理システムである．
その後，ISO 22320[Social Security -Emergency Management Requirements for 
Incident Response- (危機管理に関する要求事項)] [61]として 2011年 5月発行され，
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通行止め 車線規制 速度規制 車両制限 総計 率
交通事故 78 1,871 0 0 1,950 75%
降雨 11 0 479 0 491 19%
降雪 9 0 81 16 106 4%
強風 0 0 53 1 53 2%
地震 1 0 3 0 3 0%
総計 99 1,872 615 17 2,602 100%



































h (1%)， 降雨による規制が 73,682 km・h(48%)， 降雪による規制が 65,550 km・











































































通行止め 車線規制 速度規制 車両制限 総計 率
交通事故 1,583 501 0 0 2,084 1%
降雨 3,499 0 70,183 0 73,682 48%
降雪 1,574 0 36,646 27,330 65,550 43%
強風 2 0 10,323 19 10,344 7%
地震 247 0 447 0 694 0%
総計 6,905 501 117,599 27,349 152,354 100%






通行止め 車線規制 速度規制 車両制限 総計
交通事故 20.2 0.3 1.1
降雨 318.1 146.4 150.2
降雪 171.7 454.3 1708.1 619.4
強風 9.0 196.6 37.1 194.6
地震 370.5 167.6 208.2















































































































































土木施設損傷 × × × × × × ×
土木構造物損傷 × × × ×
設備損傷 × × × × ×
建物損傷 × × ×
人身傷害 × × × × × × × × × ×
長中期通行止 △ △ △ △
短期通行止 △ △ △ △ △ △ △
車線規制 △ △ △ △ △ △ △
速度規制 △ △ △ △ △ △ △
車両制限 △ △ △ △
△ △ △ △ △
△ △ △ △
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
事業費 効果 優先度 補足説明
● ● ● ● ● ● ● ● 大 大 Ⅲ 新規建設区間の開通
● 大 小 Ⅴ 光通信ケーブルの2ルート化
● 大 小 Ⅴ 複数の料金大型計算機
● 大 小 Ⅴ 橋脚の耐震補強・落橋防止装置
● 大 小 Ⅴ
● 大 小 Ⅴ
● ● 大 中 Ⅳ 地すべり・のり面崩壊対策
● ● 中 中 Ⅲ
● ● 小 中 Ⅱ 地下水位低下対策
● ● 中 中 Ⅲ 雪崩防止柵，雪崩抑制工
● ● 小 中 Ⅱ
● ● 中 中 Ⅲ 機械除雪能力の向上
● ● 中 中 Ⅲ 路面融雪
● ● 大 大 Ⅲ 排水性舗装の整備，路面補修
● 中 小 Ⅳ 交通安全対策
● 中 小 Ⅳ 交通安全対策
● 中 小 Ⅳ 夜間走行性能の向上
● ● 小 小 Ⅲ
● 小 小 Ⅲ 油分の本線外流出防止
● 小 小 Ⅲ 基準値超過監視
● ● ● 中 大 Ⅱ 基準値超過監視
● 中 小 Ⅳ 標識等の落下防止措置
● ● ● ● ● 大 大 Ⅲ 橋梁の床版，トンネル換気設備，通信設備，料金徴設備
● ● ● ● ● ● 大 大 Ⅲ 構造物、施設、付属施設の点検
● 大 中 Ⅳ 通水阻害の未然防止
● ● 大 中 Ⅳ
● ● ● 小 中 Ⅱ 倒木の迅速な処理
● 小 小 Ⅲ 落下物の迅速な処理
● 小 小 Ⅲ 基準値超過による速度規制や通行止め措置
大津波警報による通行止め／IC流出規制 ● 小 小 Ⅲ 津波警報による速度規制や通行止め措置
計測降雨量による速度規制／通行止め ● ● 小 大 Ⅰ 基準値超過による速度規制や通行止め措置
● ● 小 中 Ⅱ 白路面管理路線における冬用タイヤ規制措置
● 小 小 Ⅲ 基準値超過による速度規制・通行止め措置
● ● 小 小 Ⅲ
● ● 小 小 Ⅲ
● ● 小 小 Ⅲ
● 小 小 Ⅲ 放射能汚染区域の通行止め措置
● ● 小 小 Ⅲ 交通事故防止の啓発
● 小 小 Ⅲ 地震動に対する備え
● ● ● 小 大 Ⅰ 降雨・降雪への備え
● ● ● ● 小 大 Ⅰ 危険個所の見える化
その他 ● ● 小 小 Ⅲ インフルエンザ対策
事業費 効果 優先度 補足説明
● ● 大 小 Ⅴ TN内の消火設備等
● 小 小 Ⅲ
● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ
● ● ● ● ● ● ● ● 中 大 Ⅱ
● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ OA機器、各種道路状況モニタの整備
● ● ● 中 中 Ⅲ 休憩施設における停電時のバックアップ
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ 食料や補修材料の充実
● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ
● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ
● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ
● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ 道路状況のリアルタイムな把握
● ● ● ● ● ● ● ● ● 大 大 Ⅲ 道路状況のリアルタイムな把握
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 大 大 Ⅲ お客様へのリアルタイムな情報提供
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 中 大 Ⅱ お客様へのリアルタイムな情報提供
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 中 大 Ⅱ お客様へのリアルタイムな情報提供
復旧の迅速化 ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ 緊急復旧工事のための資源確保
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ シナリオレスの防災訓練，DIG
● ● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ 定期的な体制確認が必要
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ 定期的な体制確認が必要
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ 防災協定の締結，具体的連携が必要
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ 記者発表，HP掲載，アイハイウエイ掲載
● ● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ
● ● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ
● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ 応急復旧・本復旧工事の協力業者との連携強化
● ● ● ● ● 小 中 Ⅱ
● ● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ
● ● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ
● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ 重点箇所の点検
● ● 小 小 Ⅲ
● ● 小 小 Ⅲ
● ● ● 小 中 Ⅱ 交通障害の迅速な排除
● 小 小 Ⅲ 鳥インフルエンザ対策
● 小 小 Ⅲ 新型インフルエンザ対策































































































































































































































事故 降雨 降雪 強風 地震 総計
km・h/
年 1,583 3,499 1,574 2 247 6,905









0.23 0.51 0.23 0 0.03
0.23 0.51 0.23 0 0.03 1 大





















































































































代替え機能確保 3 4% 1 1 1 1 3 7 1 1 1 3 10 3% 3.3
耐震性能向上 3 4% 3 3 0 3 1% 1.0
のり面安定性向上 3 4% 3 3 6 0 6 2% 2.0
雪氷対応力の向上 4 5% 4 0 4 8 0 8 2% 2.0
走行安全性確保 6 8% 6 1 1 8 0 8 2% 1.3
観測機能向上 2 3% 1 1 1 1 4 0 4 1% 2.0
老朽化対策 2 3% 1 1 1 2 1 6 0 6 2% 3.0
小計 23 小計 30% 12 7 7 5 11 42 1 1 1 0 0 3 45 小計 14% 2.0
保守・点検機能向上 5 6% 4 2 3 2 1 12 1 1 13 4% 2.6
走行安全性確保 10 13% 6 1 1 1 1 10 4 1 1 6 16 5% 1.6
観測機能向上 3 4% 1 2 1 1 2 7 1 1 8 2% 2.7
その他 1 1% 0 1 1 2 2 1% 2.0
小計 19 小計 25% 11 5 5 4 4 29 4 3 1 1 1 10 39 小計 12% 2.1
①計 42 23 12 12 9 15 71 5 4 2 1 1 13 84 2.0
災害対応設備機能向上 11 14% 8 9 8 7 9 41 10 9 8 1 1 29 70 21% 6.4
情報収集・提供機能向上 5 6% 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 4 24 49 15% 9.8
 復旧の迅速化 1 1% 1 1 1 3 1 1 2 5 2% 5.0
小計 17 小計 22% 14 15 13 12 15 69 16 15 13 6 5 55 124 小計 38% 7.3
災害対応体制の強化 5 6% 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 4 24 49 15% 9.8
情報提供機能向上 3 4% 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 1 13 28 9% 9.3
 復旧の迅速化 10 13% 5 5 4 3 7 24 6 7 3 3 1 20 44 13% 4.4
小計 18 小計 23% 13 13 12 11 15 64 14 15 11 11 6 57 121 小計 37% 6.7
②計 35 27 28 25 23 30 133 30 30 24 17 11 112 245 7.0







































































































































































対策数 24 4 6 34
比率 31% 5% 8% 44%
優先度Ⅱ 優先度Ⅲ 優先度Ⅳ
対策数 6 5 3 14
比率 8% 6% 4% 18%
優先度Ⅲ 優先度Ⅳ 優先度Ⅴ
対策数 19 4 6 29
比率 25% 5% 8% 38%
施策数 49 13 15 77


















































土木施設損傷 × × × × × × ×
土木構造物損傷 × × × ×
設備損傷 × × × × ×
建物損傷 × × ×
人身傷害 × × × × × × × × × ×
長中期通行止 △ △ △ △
短期通行止 △ △ △ △ △ △ △
車線規制 △ △ △ △ △ △ △
速度規制 △ △ △ △ △ △ △
車両制限 △ △ △ △
△ △ △ △ △
△ △ △ △
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
事業費 効果 優先度 補足説明
● ● ● ● ● ● ● ● 大 大 Ⅲ 新規建設区間の開通
● 大 小 Ⅴ 光通信ケーブルの2ルート化
● 大 小 Ⅴ 複数の料金大型計算機
● 大 小 Ⅴ 橋脚の耐震補強・落橋防止装置
● 大 小 Ⅴ
● 大 小 Ⅴ
● ● 大 中 Ⅳ 地すべり・のり面崩壊対策
● ● 中 中 Ⅲ
● ● 小 中 Ⅱ 地下水位低下対策
● ● 中 中 Ⅲ 雪崩防止柵，雪崩抑制工
● ● 小 中 Ⅱ
● ● 中 中 Ⅲ 機械除雪能力の向上
● ● 中 中 Ⅲ 路面融雪
● ● 大 大 Ⅲ 排水性舗装の整備，路面補修
● 中 小 Ⅳ 交通安全対策
● 中 小 Ⅳ 交通安全対策
● 中 小 Ⅳ 夜間走行性能の向上
● ● 小 小 Ⅲ
● 小 小 Ⅲ 油分の本線外流出防止
● 小 小 Ⅲ 基準値超過監視
● ● ● 中 大 Ⅱ 基準値超過監視
● 中 小 Ⅳ 標識等の落下防止措置
● ● ● ● ● 大 大 Ⅲ 橋梁の床版，トンネル換気設備，通信設備，料金徴設備
● ● ● ● ● ● 大 大 Ⅲ 構造物、施設、付属施設の点検
● 大 中 Ⅳ 通水阻害の未然防止
● ● 大 中 Ⅳ
● ● ● 小 中 Ⅱ 倒木の迅速な処理
● 小 小 Ⅲ 落下物の迅速な処理
● 小 小 Ⅲ 基準値超過による速度規制や通行止め措置
大津波警報による通行止め／IC流出規制 ● 小 小 Ⅲ 津波警報による速度規制や通行止め措置
計測降雨量による速度規制／通行止め ● ● 小 大 Ⅰ 基準値超過による速度規制や通行止め措置
● ● 小 中 Ⅱ 白路面管理路線における冬用タイヤ規制措置
● 小 小 Ⅲ 基準値超過による速度規制・通行止め措置
● ● 小 小 Ⅲ
● ● 小 小 Ⅲ
● ● 小 小 Ⅲ
● 小 小 Ⅲ 放射能汚染区域の通行止め措置
● ● 小 小 Ⅲ 交通事故防止の啓発
● 小 小 Ⅲ 地震動に対する備え
● ● ● 小 大 Ⅰ 降雨・降雪への備え
● ● ● ● 小 大 Ⅰ 危険個所の見える化
その他 ● ● 小 小 Ⅲ インフルエンザ対策
事業費 効果 優先度 補足説明
● ● 大 小 Ⅴ TN内の消火設備等
● 小 小 Ⅲ
● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ
● ● ● ● ● ● ● ● 中 大 Ⅱ
● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ OA機器、各種道路状況モニタの整備
● ● ● 中 中 Ⅲ 休憩施設における停電時のバックアップ
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ 食料や補修材料の充実
● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ
● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ
● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ
● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ 道路状況のリアルタイムな把握
● ● ● ● ● ● ● ● ● 大 大 Ⅲ 道路状況のリアルタイムな把握
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 大 大 Ⅲ お客様へのリアルタイムな情報提供
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 中 大 Ⅱ お客様へのリアルタイムな情報提供
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 中 大 Ⅱ お客様へのリアルタイムな情報提供
復旧の迅速化 ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ 緊急復旧工事のための資源確保
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ シナリオレスの防災訓練，DIG
● ● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ 定期的な体制確認が必要
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ 定期的な体制確認が必要
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ 防災協定の締結，具体的連携が必要
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ 記者発表，HP掲載，アイハイウエイ掲載
● ● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ
● ● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ
● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ 応急復旧・本復旧工事の協力業者との連携強化
● ● ● ● ● 小 中 Ⅱ
● ● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ
● ● ● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ
● ● ● ● ● ● ● 小 大 Ⅰ 重点箇所の点検
● ● 小 小 Ⅲ
● ● 小 小 Ⅲ
● ● ● 小 中 Ⅱ 交通障害の迅速な排除
● 小 小 Ⅲ 鳥インフルエンザ対策
● 小 小 Ⅲ 新型インフルエンザ対策






























































































































































































































Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 総計 率
ハード対策 0 3 10 5 5 23 30%
ソフト対策 3 2 12 2 0 19 25%
ハード対策 9 3 4 0 1 17 22%
ソフト対策 12 2 4 0 0 18 23%
24 10 30 7 6 77 100%






































Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 総計
ハード対策 2.3 2.7 1.2 1.0 2.0
ソフト対策 3.0 2.5 1.8 1.5 2.1
ハード対策 7.9 9.3 5.8 2.0 7.3
ソフト対策 8.9 4.0 1.5 6.7














































































































 ∑ Ct (1 + i)t−1⁄nt=1   ∑ Bt (1 + i)t−1⁄nt=1   
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歌山 ICから南紀田辺 ICにかけての 85.5kmの区間が，震度 6強以上の揺れに
見舞われ，大規模な被害の発生が想定される．  
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ように，参画型ワークショップには，延べ本社社員 25 名，関西支社社員 132




























次に，表 4．3に示すように，第 1～2回の参画型ワークショップでは BFDを
活用した業務プロセス分析手法について，講義方式により実施し理解促進を図
った．第 3～8 回の参画型ワークショップでは，各班に分かれて業務分析の実
践・精度向上・取りまとめを実施した．(写真 4．1～写真 4．4参照) 
併せて，ワークショップの成果品の事例として，図 4．3にM7(Magical Number 



















第1回 4/8 3 13 6 5 5 32
第2回 5/27 3 19 3 7 7 39
第3回 6/17 3 19 5 6 6 39
第4回 7/8 2 14 2 6 5 29
第5回 8/11 2 16 0 5 5 28
第6回 8/19 3 13 3 7 4 30
第7回 9/9 3 16 2 6 6 33
第8回 10/14 3 16 2 7 5 33
第9回 1/24 3 6 5 3 6 23




























































































































































































































誰が 開始要件 情報源 ツール・道具 終了要件 生成物 制約条件 ノウハウ（コツ・ポイント）
































































① ①/小計 ② ②/小計 ③ ③/小計 ④ ④/小計
当初記載内容を変更
していない業務 0 0% 2 10% 10 14% 4 1%
記載内容を変更した
業務 6 86% 15 71% 35 49% 63 20%
新規追加した業務 1 14% 4 19% 27 38% 243 78%
小計




















あった．第 4 階層の「仕事の流れ」において記載内容を変更した業務は 20%，
新規追加した業務が78%であり，当初記載内容を変更していない業務は僅か1%
であった． 














































































 記載内容を変更していない項目 記載内容を変更した項目 新規追加した項目
1 災害への支社対応体制を構築する 1 - 1 1 - 1 - 1 支社災害対策本部の設置を決定する 総括責任者
1 - 1 - 2 支社災害対策本部の参集状況を確認する 資源管理（総務班）
1 - 1 - 3 総括責任者の支社災害対策本部への参集を支援する 参集した事務所
1 - 1 - 4 支社災害対策本部の設置場所（建物）を確保する 資源管理（総務班）
1 - 2 1 - 2 - 1 支社災害対策本部要員の食料、飲料水などを確保する 資源管理（総務班）
1 - 2 - 2 支社災害対策本部要員の排泄環境を確保する 資源管理（総務班）
1 - 2 - 3 支社災害対策本部要員の宿泊環境を確保する(応援者含む) 資源管理（総務班）
1 - 2 - 4 支社災害対策本部要員の救護所を確保する 資源管理（総務班）
1 - 2 - 5 支社災害対策本部要員の活動資金を確保する 資源管理（総務班）
1 - 2 - 6 支社防災対策本部への外部者の出入りを制限する 資源管理（総務班）
1 - 3 1 - 3 - 1 支社災害対策本部要員の人員を配置する 指揮調整（総括班）
1 - 3 - 2 支社災害対策本部との連絡要員を地整・自治体（県・政令指定市）に派遣する 指揮調整（総括班）
1 - 3 - 3 支社災害対策本部との連絡要員を事務所本部に派遣する 指揮調整（総括班）
1 - 3 - 4 支社災害対策本部との連絡要員をグループ会社から受け入れる 指揮調整（総括班）
1 - 4 1 - 4 - 1 支社災害対策本部運営に必要な通信手段を確保する 資源管理（総務班）
1 - 4 - 2 支社災害対策本部運営に必要な連絡車両等（車・バイク・自転車）を確保する 資源管理（総務班）
1 - 4 - 3 支社災害対策本部運営に必要な機器、備品等を確保する 資源管理（総務班）
1 - 5 1 - 5 - 1 非常体制から緊急体制へ移行する 支社長
1 - 5 - 2 緊急体制から警戒体制へ移行する 保全サービス事業部長
1 - 5 - 3 警戒体制から注意体制へ移行する 道路管制センター長
2 状況認識を統一し対応戦略を決定
する
2 - 1 支社災害対策本部会議を運営する 2 - 1 - 1 支社災害対策本部会議を開催する 指揮調整（総括班）
3 地震・被災情報を収集し、把握する 3 - 1 余震発生時の緊急地震速報を活用
する
3 - 1 - 1 余震発生時の緊急地震速報を伝達する 指揮調整（総括班）
3 - 2 被災情報を収集する 3 - 2 - 1 公共交通機関、ライフラインの被災情報を収集する 情報作戦（総括班）
3 - 2 - 2 計測震度5.0以上『一次状況把握点検』結果を収集する 情報作戦（復旧班）
3 - 2 - 3 計測震度5.0以上『二次状況把握点検』結果を収集する 情報作戦（復旧班）
3 - 2 - 4 計測震度5.0以上『補足点検』結果を収集する 情報作戦（復旧班）
連絡調整（お客様対応班）
3 - 2 - 5 計測震度4.5以上5.0未満『状況把握点検』結果を収集する 情報作戦（復旧班）
3 - 2 - 6 計測震度4.5以上5.0未満『補足点検』結果を収集する 情報作戦（復旧班）
連絡調整（お客様対応班）
3 - 2 - 7 防災ヘリにより情報を収集する 指揮調整（総括班）
3 - 2 - 8 衛星車・災害対策本部車より情報を収集する 資源管理（復旧班）
3 - 2 - 9 関係機関（地整、市町村、他道路会社）と情報交換を行う 連絡調整（総括班）
3 - 3 特殊事象 対応する 3 - 3 - 1 第2次被災対応（低減・回避）【原発事故】を実施する 連絡調整（総括班）
3 - 3 - 2 第2次被災対応（低減・回避）【津波】を実施する 連絡調整（総括班）
4 高速道路情報を情報発信する 4 - 1 広報活動を実施する 4 - 1 - 1 広報方針を決定する 広報(広報班）
4 - 1 - 2 記者発表資料を作成する 広報(広報班）
4 - 1 - 3 記者発表資料（HP・FAX用）を、関係機関へ周知する 広報(広報班）
4 - 1 - 4 報道機関からの問い合わせに対応する 広報(広報班）
4 - 1 - 5 記者会見を実施する（支社） 広報(広報班）
4 - 1 - 6 HPに記者発表資料を掲載する 広報(広報班）
4 - 1 - 7 お客様からの問い合わせに対応する 情報作戦（お客様対応班）
5 5 - 1 5 - 1 - 1 緊急輸送路を決定する 情報作戦（交通班）
5 - 1 - 2 緊急輸送路 通行するため 手続きを実施する 情報作戦（交通班）
5 - 1 - 3 緊急輸送路を解除・変更する 情報作戦（交通班）
5 - 1 - 4 無料通行措置を決定する 情報作戦（交通班）
5 - 1 - 5 無料通行措置を解除・変更する 情報作戦（交通班）
5 - 1 - 6 料金を徴収しない車両を取り扱う 情報作戦（お客様対応班）
5 - 1 - 7 料金を徴収しない車両の取り扱いを解除・変更する 情報作戦（お客様対応班）
6 復旧を実施する 6 - 1 滞留車両に対応する
（本線、休憩施設、IC)




6 - 1 - 2 滞留車両を排出する 連絡調整（お客様対応班）
6 - 2 休憩施設等への避難者等に対応す
る
6 - 2 - 1 休憩施設等への避難者等に対応する 連絡調整（お客様対応班）
6 - 3 高速道路および関連施設の復旧に
関する方針・計画を策定する




6 - 3 - 2 復旧に関する予算を調達する 情報作戦（復旧班）
連絡調整（お客様対応班）
6 - 4 本線の復旧を実施する 6 - 4 - 1 緊急車両通行のための本線の緊急復旧を実施する 情報作戦（復旧班）
6 - 4 - 2 緊急復旧道路の運用管理を実施する 情報作戦（復旧班）
6 - 4 - 3 一般車両通行のための本線の応急復旧を実施する 情報作戦（復旧班）
6 - 4 - 4 応急復旧道路の運用管理を実施する 情報作戦（復旧班）
6 - 4 - 5 本線の本復旧を実施する 情報作戦（復旧班）
6 - 5 6 - 5 - 1 管制システム機能を仮復旧する 情報作戦（復旧班）
連絡調整（交通班）
6 - 5 - 2 管制システム機能を本復旧する 情報作戦（復旧班）
連絡調整（交通班）
6 - 6 料金システム機能の復旧を実施す
る
6 - 6 - 1 料金所の停電に対応する 連絡調整（お客様対応班）
6 - 6 - 2 料金所での収受現金を管理する 連絡調整（お客様対応班）
6 - 7 事務所災害対策本部を後方支援す
る
6 - 7 - 1 グループ社員を事務所本部へ派遣（応援）する 指揮調整（総括班）
6 - 7 - 2 防災エキスパートを事務所本部へ派遣（応援）する 指揮調整（総括班）
6 - 7 - 3 防災サポートチームを事務所本部へ派遣（応援）する 指揮調整（総括班）
6 - 7 - 4 他管理事務所及び他支社社員を事務所本部（支社本部）へ派遣（応援）する 指揮調整（総括班）
6 - 7 - 5 他道路会社社員を事務所本部（支社本部）へ派遣（応援）計画を策定する 指揮調整（総括班）
6 - 7 - 6 防災協定締結自治体及び団体を事務所本部（支社本部）へ派遣（応援）する 指揮調整（総括班）
6 - 7 - 7 資機材を配備する 情報作戦（復旧班）
6 - 7 - 8 通常工事の取り扱いを決定する 情報作戦（総括班）
7 社員の生活基盤を確保する 7 - 1 社員・家族の安否を確認する 7 - 1 - 1 一斉同報システム・安否確認システムで確認出来なかった社員及び家族の安否
を継続して確認する
資源管理（総務班）
7 - 2 社屋等の災害復旧を実施する 7 - 2 - 1 社屋の復旧計画を策定する 資源管理（総務班）
































































































































































































































象とした適用可能性の検討 -，地域安全学会論文集，No9，pp.111-120， 2007 
[4] 内閣府 中央防災会議 東南海，南海地震等に関する専門調査会：東南海，
南海地震に関する報告(案)図表集(第 16回資料)，2003年 12月 16日 


























による BFD(Business Flow Diagram)を活用した業務プロセス分析を行い対応規
準にあたる防災業務実施規則の内容を大幅に追加・見直して，対応細則に当た
る災害対応マニュアルを策定した．ここでは，災害対応業務の内容をWBS(Work 







































































































































































































































 工程表の特徴 CPM 横線式工程表
曲線式
工程表
作業の相互関係が明確 ○ △ ×
個別作業の必要時間が分かる ○ ○ ○
個別作業の進捗度合いが分かる ○ ○ ×
全体の進捗度合いが分かる ○ ○ ○
工程のクリティカル把握が容易 ○ △ ×
大規模プロジェクト管理に適当 ○ × ×
緻密な工程管理が出来る ○ × ×
工程表作成が容易 × ○ ○









































⑧ 擬似作業の所要時間は 0とする 
⑨ 業務の従属・独立の関係があり，従属の場合先行業務が完了しないと，従属
業務を開始できない  
⑩ 同一結合点で開始し，同一結合点で終了する業務は 2つ以上設けない 



























































































































「情報収集・状況把握 → 連絡調整・意思決定 → 対応状況の把握」の情報処理の流れは適時繰り返されるためネットワーク図から切り離した






















































































道路機能を確保する」まで実施され，其々結合点 2 -5 -16の経路では 48時間の




的に高速道路機能を確保する」まで実施され，其々結合点 2 -3 -17の経路では
48時間の余裕時間，2 -4 -17の経路でも 48時間の余裕時間となった． 
また，「安全な帰宅を支援する」「帰宅困難者に対応する」は，「災害対策本





-16 の経路では 24 時間の余裕時間となった．また，「高速道路の付帯施設の機
能を確保する」「高速道路機能の確保に伴う措置を実施する」「社屋の機能を確
保する」は，「緊急的に高速道路機能を確保する」から「本格的に高速道路機能
を確保する」まで実施され，其々結合点 10 -12 -17の経路では 120時間の余裕







































































図 5．7 支社災害対応業務の CPM図(第 2階層) 
 
 
応急復旧段階（3 日以内の復旧完了） 本復旧段階（7 日以内の復旧着手）











4 応急的に高速道路機能を確保する 1 応急復旧を実施する
5 本格的に高速道路機能を確保する 1 本復旧を実施する













12 安全な帰宅を支援する 1 社員及び来客者の帰宅を支援する









17 社屋の機能を確保する 1 社屋を復旧する
18 （社宅・寮が被災した場合）生活基盤を確保する 1 社宅・寮生活者の生活基盤を確保する









21 災害対策本部会議を実施する 1 災害対策本部会議の実施を通じて対応方針を決定する















































































ここで，第 4 章で検討した BFD のみを活用して作成した関西支社災害対応
業務のWBSと本章の成果である BFDと CPMの両方を活用して作成した関西
支社災害対応業務の WBS を比較して，その変更要因の分析を行う．(表 5．2
参照) 本章の WBS の第 1階層目は全 22項目，第 2階層目は全 46項目，第 3
  103
階層目は 177項目，第 4階層目が 384項目となった．次に，増減を対比すると，















































業務項目数 15 25 105 74




6 85.7% 6 27.3% 0 15 71.4% 12 26.1% -3 35 48.6% 28 15.8% -7 63 20.3% 93 24.2% 30
新規追加した業務 1 14.3% 15 68.2% 14 4 19.0% 33 71.7% 29 27 37.5% 133 75.1% 106 243 78.4% 242 63.0% -1
記載内容を削除した業務
階　層
第1階層 第2階層 第3階層 第4階層
業務方針 業務項目 まとまり仕事 手順
第4章研究成果 本章研究成果
384
本章研究成果 第4章研究成果 本章研究成果 第4章研究成果 本章研究成果 第4章研究成果
22 21 46 72 177 3107
0 8 28 168
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12 安全な帰宅を支援する 12-1 社員や来客者の帰宅を支援する C① 社員や来客者の一時帰宅支援を行う 19
C① 帰宅困難となった社員や来客者数を把握する
② 宿泊場所や食料等を提供する















20-3 休憩施設における被災状況等を把握する D① 休憩施設における被災状況等を把握する
20-4 料金所における被災状況等を把握する D① 料金所の被災状況を把握する
20-5 保全工事及び建設中工事の被災状況等を把握する D① 保全工事及び建設中工事の被災状況及び対応状況を把握する















































4 応急的に高速道路機能を確保する 3-1 応急復旧を実施する
5 本格的に高速道路機能を確保する 3-1 本復旧を実施する
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